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The　Shrew　Reconsidered
肋k物加∫伽あ0
　The　discussion　of　this　paper　starts　with　the　problem　of　whether　T加
肋〃惚〆肋θ∫伽刎is　a　farce　or　not．It　is　fol1owed　by　some　remarks
on　the　characters　of　the　hero　and　the　heroine、
Far6e－Comedy
E．M．W．Ti11yard，indiscussingtheproblematica1subject　ofτ加∫伽〃
as　farce　or　comedy，concludes：“In　sum，when　you　inc1ude　al1the　factors
in　your　ken，you　cannot　be　happy　in　taking　the　main　plot　either　as
farce　or　as　comedy．It　is　more　comedy　than　farce　but　not　su血ciently
more　to　enable　you　to　take　it　serene1y　as　such．All　you　can　do　is　to
admit　that　theτα刎伽gザ肋θ∫伽舳su伍ers　from　a　bad　inconsistency
and　Perhaps　to　conjecture　that　one　of　Shakespeare’s　Inotives　in　wTiting
〃刎ゐλ∂oλあo〃Wo肋惚was　to　mend　his　failure．”1E．K．Chambers，
on　the　other　hand，asserts　that　τ吻θS乃”2〃　is　“more　strictly　a　farce”2
and“it　must　be　admitted　that　the　trgatment　of　the　centra1theme　in
T乃θTα刎伽gρブ肋θ8乃〃〃has　a　brutality　about　it．　Bruta1ity，especial1y
in　sexua1matters，is　quite　in　the　tradition　of　farce．”3We　must　admit
thatτ加S伽刎is　basica11y　a　farce　in　p1ot．The　theme　of　the　main
plot，the　taming　of　a　shrew，is　a　traditionaI，farcical　subject．The血inor
p1ot　is　a　P1autine　farce　of　intricate　intrigues．　Characters　in　the　P1ay　are
main1y　stereotyped　and　without　depth：Katherina　is　a　shrew，Petruchio
a　tamer，Bianca　an　obedient　girl，Baptista　an　indu1gent　father，Lucentio
a　romantic　lover，Gremio　an　old　pantaloon，Tranio　a　c1ever，scheIning
serマaI1t，Gmmio　a　fuI1ny　servant，Bionde11o　a　cheeky　page，etc．These
stock　characters　are　engaged　in　mechaI1ica1actions，and　humour　of　the
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play1argely　comes　fro血the　situations，co㎜ic　jokes，coarse　wit，cIownish
gags，and　phys1cal　b1ows　There　are　many　farc1ca1scenes　wh1ch　are
merely　for　fm：“knocking　at　the　gate”confusion　of　the趾st　appea．rance
of　Petruchio　with　Grumio（I．ii．542），Hortensio　with　a　broken1ute
upon　his　head（II．i．142－159），Gmmio－Curtis　scene（I▽一i．1－94），“beef
and　mustard”scene（IV．iii．1－31），Tay1or　scene（IV．iii．87－164），con－
fusion　of　the　Pedant　and　Vincentio（V．i．14－52），and　other　scenes．
The　device　of　the　play　used　in　the　minor　plot　is　the“disguise”and
the　ensuing　nユistaken　identities．　Lucentio　disguises　as　Caエnbio，Hortensio
as　Licio，Tranio　as　Lucentio　and　the　Pedant　as　Vincentio．A11these
elements　of　the　play　assert　tha亡it　is　a　farce．The　p1ay　shows　the　world
of　farce　which　is　without　pain　or　conscience．It　also　has　the　high　speed
of　action　of　the　farce．
　　Yet，thoughτ加τα刎伽gげ肋θS伽θωis　a　farce　in　its　structure　and
spirit，it　contains　something　beyond　the　farce．The　deYelopment　of　the
character　of　Katherina　transcends　the　genre　of　farce．Petruchio　is　not
a　mere㎜anipulated　puppet　of　tl1e　farce，but　he　has　a　more　subtle，
deeper　character，and　even“shows　a　moral　seriousness．’’40ur　main
concem，therefore，is　the　change　of　Katherine’s　c㎞racter　and　the
psychologiα丑1depth　of　Petrucl1io’s　character．Thus　we　can　conclude　that
T加S加刎contains　some　truly　comic　elements　which　ele7ate　it　above
most　farce．So　we　had　better　deine　this　pIay　as　a　farce－comedy，some－
thing　between1ow　and　high　comedy，which　re1ies　chie敗on　farcical
devices，but　which　has　something　supeior　to　the　traditional　ge1］j＝e　of
farce．
Ka仇erh3汕dBi3m3
　The　main　plot　and　the　minor　plot　are　mechanica11y　brought　together
through　the　two　sisters　in　the　play，Kate　and　Bianca．The　contrast
between　the㎜is　obvious：Kate　is　shrewish　and　Bianca　obedient．Kate
is　addressed　even　as“this五end　of　hel1”（I．i．88），while　Bianca　seems
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to　ha▽e“Maid’s　mi1d　behaviour　and　sobriety’一（I．i．71）．This　contras壬
is　presented　in　ano此er　pairing　of　sisters，Adriana　and　Luciam，in　T加
Co舳めげE〃07∫．Adriana　becomes　shrewish　and　nags11er　husband
when　he　is　away，　Luciana　becomes　the　cou皿selor　of　her　sister　and
proves　a　mode1of　wifely　obedience　and　duty．Kate　seems　an　extension
of　Adriana　and　Bユanca　of　Luc1ana．However，th1s　ana1ogy1s　smplif対ng
the　rea1issue　ofτ加丁α閉初gψ肋θS伽2〃．Kate，who　is　an　intolerable，
se1f－wi工1ed　shrew　at　the　beginning，becomes　a　dutifu1and　obedient　wife；
whi1e　Bianca，who　appears　to　be　modest　and　sub㎜issive　at五rst，proves
a　di節cult，self－wi1led　wife　in　the　end．This　change　is　an　irony　of　the
whole　play　and　giYes　it　a　deeper　dimension．The　theme　of　appearance
and　rea1ity　is　presented　through　Bianca．Bianca　appears　to　be　a　modest
girl　and　seems　to　have　a　maiden1y，mi1d　behaviour；but　she　is　in　reality
a　self－willed　woman．This　is　pro∀ed　as　ear1y　as　in　the舶d1er　scene，
in　which　she　enjoys　her　iirtations．Left　alone　with　two　young　suitors，
Lucentio　and　Hortensio，her　submissiYeness　completely　disappears．
Why，gent1emen，you　do　me　double　wro㎎
To　strive　for　that　which　resteth　in　my　choice．
I　am　no　breeching　scho1趾in　the　schoo1s，
I’11not　be　tied　to　hours　nor’pointed　times，
But1eam　my　lessons　as　I　please　myself．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．i．16＿20）
Bianca　is，in　rea1ity，“a　clever　and　convincing　picture　of　a　pretty，s1y，
litt1e　thing．”5Since　her　gentleness　and　submissiveness　is　not　gemine，it
ls　natural　that　B1anca　proves　a　shrew1sh　w1fe　in　the　end．The　character
of　Bianca　does　not　change，whi1e　that　of　Kate　d㏄s　undergo　a㎜etamor－
phosis．
Petm611io，8皿e砒oJ　of　T3ming
It　is　true　that　Petruchio　is　工nore’a－fortune－hunter　than．Bassanio　in
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丁加〃；θκ肋砿ゲ11幼伽．Hortensio　asks　Petruchio　the　motive　of　his
commg　to　Verona　and　the　answer　proves　h1s　materia11stlc　mtent1on
Ho立ensio　asks二“wbat　happy　gaユe／B1ows　you　to　Paすuahere　fromVerona？”
（I．ii．48），and　Petmchio　replies：
Such　wind　as　scatters　young㎜en　through　the　wor1d
To　seek　the辻fo竹unes　farther　than　at　home，
Where　s血all　experience邸ows．But　m　a　few，
Sig＝口or　Hortensio，thus　it　stands　with　me：
Anto㎡o，my　father，is　deceased，
And　I　ha∀e　thmst　myse1f　into　this　maze，
Hap1y　to　wive　and　thrive　as　best　I　may．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I．ii．49＿55）
This　materiaIistic　intention　is　ampliied　by　his　speech　after　the　wedding．
She　is　my　goods，my　chatte1s，she　is　my　house，
My　household　stu伍，my丘eld，my　bam，
My　horse，my　ox，my　ass，my　any　thing．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．ii．229－31）
It　is　a1so　true　that　the　method　Petruchio　uses　to　tame　Kate　is　that　of
training　yomg　falcons．He　openly　compares　her　to　a　falcon．
My　falcon　now　is　sharp　and　passing　empty，
And　ti1l　she　stoop　she　must　not　be　fu11－gorged，
For　then　she　never　looks　upon　her1ure．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I▽．i．176－178）
It　is　a　t胞ditiom1way　of　shrew－taming．The　tamer　watches　his　bird
contmua11y　unt111t　ls　subdued　and趾a1ly　g1ves　way　to　h1s　w111．Petruch10
does　I1ot　allow　Kate　to11ave　any　of　the　wedding　feast　and　takes　her
on　the　co1d，d此y　and　unp1easant　joumey　to　his　home．He填ves　her
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皿o　food　and皿o　sleep　unti1she　begs　them　in　absolute　need．Never－
theless，Petruchio　is　not　a　Inere　fortune－hunter　or　a　wi1d　tamer．In
the　course　of　the　verbal　combat　of　the　wooing　scene，Petruchio　falls
in1ove　with　her　in　the　true　sense　of　the　meaning．His　defence　of　Kate
after　the　wooing　scene　supports　this　point．
Be　patient，gentIemen，工choose　her　for　myse1f．
If　she　and　I　be　pleased，what’s　that　to　you？
’Tis　bargained’twixt　us　twain，being　alone，
That　she　shall　stil1be　curst　in　company．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．｛．295－298）
He　feels　rea1warmth　for　her　as　an　indi∀idua1of　wi1d，proud　spirits．
Therefore，he　does　not　use血uch　of　physical　force　as　t胴ditio口aIねm虹g．
His　main　method　of　taming　is　psycho1ogical．Petruchio　de1iberately
assumes　the　role　of　a　male　shrew　in　order　to　change　Kate　into　what
he　wants　her　to　be．His　posing　of　willful，autocratic，irrationaI　man　is
so　complete　that　om　of　his　serva皿ts　comments　that“he　is　more　shrew
than　she”（IV．i．76）；aI1d　the　other　says，“He　kills　her　in　her　own
humour”（IV．i．166）．His　display　of　bad　temper　in　the　wedding　scene
is　a　caricature　of　hers．Petruchio　is　making　himse1f　a　sort　cf　mirror
that　reiects　Kate，s　shrewish　nature　in　order　to1et　her　see　herse1f　as
she1s　In　th1s　way　Petruch1o’s　actmg　ls　as　s1gn1icaI1t　as　that　of　R1chard
III．They　are　simi1ar　in　adopting　ro1es　in　achieving　their　aims：Petruchio
plays　the　role　of　a　shrew　to　make　Kate　give　up　shrewishness；and
Richard　III　plays　successiYely　the　ro1e　of　a　passionate　l0Yer，an　injured
friend　and　a　saint　to　seize　the　crown．Another　method　Petruchio　adopts
is　to　hold　before　Kate　an　imaginary　mi酊or　in　which　is　renected　a　picture
of　what　she　may　become．This　method　is　revealed　from　the　begiming
of　the　wooing　scene．Petmchio　thus　amounces　his　method　of　wooing．
Say　that　she　rail，w1iy　then　I’11tel1her　plain
She　sings　as　sweetly　as　a　nightingale．
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　　Say　that　she　frown，I’11say　she1ooks　as　clear
　　As　morning　roses　new1y　washed　with　dew．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．i．170＿173）
He　praises　her　beauty，modesty　and　chastity．By　the　way，it　is　revealing
to　note　that“Petruchio’s　lang口age　is　the　most　poetica1in　the　play　and
the　most　interesting、”6Petruchio　says　exact1y　what　Kate　wants　to　hear
unCOnSCiOuS1y．
Why　does　the　wor1d　report　that　Kate　doth　limp？
0slanderous　wor1d！Kate1ike　the　haze1－twig
Is　straight　and　slender，and　as　brown　in　hue
As　haze1－nuts　and　sweeter　than　the　keme1s．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．i．246＿249）・
Petruchio　proves　a　warm　gentleman一工0Yer　who　protects　his　shrewish
1o∀er　in　the　face　of　the　s1anderous　world（II．i．295－98）．A1l　tbat　he
does“is　done　in　reverend　care　of　her”（Iy．i．190）．The　bIow　he　gi▽es　the
priest　who　marries　them　is　given　in　defence　of11er　modesty；when　he
carries　her　o伍from　her　father’s　house，he　is　saving　her　fromとband　of
thieves　who　would　rob　hi血of　hef；when　he　refuses　to　a11ow　her　to　eat，
it　is　out　of　consideration　for　her　hea1th　and　temper．　For　Petruchio，
this　method　is“a　way　to　ki11a　wife　with　kindness”（IV．i．194）．Petru－
chio’s　aim　is　to　show　Kate　what　she　rea11y　is　and　bring　out　the　best　in
her．Fina11y　he　succeeds　in　taming　Kate，who　becomes　a　chaming，
cooperative　wife．
K3t11eri皿a’s　Se1f－Disoovery
　　Kate　is　a　rea1shrew　at　the　beginning．HoweYer，“Katherine　does　in
fact　develop　in　the　course　of　the　play　in　the　direction　of　the　feeling
and　humanity　which　she　seemed　initia11y　to1ack．”7　Thus　our　main
interest　is　Katherina’s　c11ange　of　character　through　her　disc0Yery　of
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what　she　rea11y　is　and　what　she　rea1ly　needs．On　the　morning　of　the
wedding　Kate　discovers　the　shame　and　misery　of　being　kept　waiting　by
her　bridegroom　and　the　indignity　of　not　being　a11owed　to　preside　at　her
own　wedding　dimer．She　tries　to　protest　against　the　unreasonab1e
behaviour　of　Petruchio．
Gent1emen，forward　to　the　brida1dinner，
I　see　a　womaI1may　be　made　a　foo1
If　she　had　not　a　spirit　to　resist．
（III．ii．218L20）
Petruchio　does　not1isten　to　her　request，but　he　takes　this　chance　as
the　best　opportmity　to　change　Kate虹to　what　he　wants　her　to　be．
Petruchio　forces　her　to　go　with　him　on　the　joumey　to　his　home　in　the
country．A　series・of　maddening　events　for　Kate　fol1ows：the　joumey
is　cold　and　fatig1ユing，she　is　not　allowed　to　take　any　food，and　even
sIeep　is　withhe1d　from　her．Petruchio’s　shrewish　actions，autocratic
and　unreasonable，enlist　Kate’s　sympathies　for　those　who　s雌er　under
them．When　he㎞ocks　over　a　basin　of　water　and　then　accuses　the
servant　for　letting　it　fa11，Kate　makes　a　defence　of　the　poor　man，say・
ing“Patience，I　pray　you，’twas　a　fau1t㎜wi11ing”（IV．i，142）・When
Petruchio　makes　an　angry　fuss　about　the　meat，which，he　says，is
burnt　and　overcooked，she　tries　to　calm　him　and　make　him　take　a　more
reasonable　att1tude‘“I　pray　you，husband，be　not　so　d1squ1et．／The　meat
was　we11，if　you　were　so　contented”（IV．i．154＿5）。Petruchio’s　unreason－
able　behaviour　makes　her　aware　of　the　reasonab1e　order　and　decency
for　which　she　previous1y　had　no　appreciation．She　is　also　forced　to　see
the　abso1ute　need　of　hu㎜an　beings．Kate　has皿e▽er　entreated　before，
but　she　has　to　entreat　for　food　in　absolute　need．
But　I，who　never　knew　how　to　entreat，
Nor　even　needed　that工should　entreat，
Am　starved　for㎜eat，giddy　for　lack　of　sleep，
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　　With　oaths　kept　w出ing，and　with　braw㎞g　fed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IV．iii．7－10）
She　has　leamed　to　ask　help：“I　prithee　go　and　get　me　some　repast”
（IV．iii．15）．The1ast　stage　of　Kate’s　psycho1ogical　change　is　reYealed
m　Act　Four，scene丘ve　Petruchlo　and　Kate　a二re　on　thelr　way　to　the1r
father’s　home　in　Padua．　He　makes　hel＝agree　that　the　sun　is　the　moon：
“I　know　it　is　the　moon”（IV．v．16）．Then　she　is　to1d　by　him　that　it
is　the　sun　after　a11．Her　answer　to　this　shows　the　change　in　Kate’s
character．
Then，God　l〕e　blessed，it　is　the　bIessed　sun，
But　the　sun　it　is　not，when　you　say　it　is　not，
And　the　moon　changes　even　as　your　mind．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IV、∀．18－20）
The　batt1e　of　Kate　and　Petruchio　is　over　when　she　leams　to　obey　her
husband．She　accepts　his　wishes　and　she趾ds　her　real　femininity．
Hostility　is　rep1aced　by　a丘ection，good　lmmour　and　partnership．Her
obedience　does　not　mean　slavery　to　her　husband．She　disCovers　true
lo∀e，peace　and　contentment　in　Petruchio．The1ong　struggle　between
Petmchio　and　Kate　reaches　its　end．Kate丘naI1y　accepts　her　natura1
ro1e　as　a　wife　when，mder　pressure　from　Petruchio，she　kisses　him，
saying“Nay，I　wi11give　thee　a　kiss．Now　Pray　thee，1ove，stay”（V．
i．138－39）．The　core　of　this　play　is　thus　Kate’s　change　which　am砒es
even　her　father：“she　is　changed，as　had　never　been”（V．ii．114）一
Katherina　turns　out　to　be　an　obedient，cooperative，charming　wife．It
is　the　victory　of　the　love　between　Petruchio　and　Katherina．Her　dis－
covery　culminates　in　the　fo11owing　Passage。
　　I　am　ashamed　that　women　are　so　simple
　　To　o丘er　war　where　they　shou1d　kneel　for　peace，
　　Or　seek　for　rule，supremacy，and　sway，
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When　they　are　bound　to　serve，1ove，and　obey．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（V．ii．160－63）
Thus　the　change　of　Katherina’s　character　is　comp1ete．
　　0n　the　who1eγ加τα刎加8ゲ肋θ5加刎P「0ves　an　ente「taining　Piece
of　work．The　great　popularity　of　this　play　in　the　theater　depends　not
○エily　on　the　we11－contr1ved　p1ot　but　a1so　on　the　vlv1d　character1zation
of　the　hero　and　the　heroine．Without　their　chaming　characters，the
p1ay　wou1d　have　been1ess　popu1ar．
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